


















































































































































・X１年３月末 P社個別貸借対照表（B／S） 諸資産９００ S社株式１，６００ 資本金１，０００ 利益
剰余金１，５００









・X２年３月末 P社個別 B／S 諸資産９００ S社株式１，６００ 資本金１，０００ 利益剰余金１，５００
（当期純利益０）



















































４．連結の範囲 持株基準 支配力基準 A＆B
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